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患者96名を対象に自記式質問紙調査を実施し､ 77名 (回収率80.2％) より回答を得た｡ 結果､ 体調が悪い時に50名
(73.5％) が､ 体調に良い時にも38名 (59.4％) が､ 疲れやすさやだるさなどを原因に､ 外出や家事､ 仕事などに支障を
感じており､ 支障を感じることがない時でも33名 (58.9％) が､ 外出や仕事､ 趣味などを制限していた｡ 治療場所につ
いて､ 60名 (94.0％) が自分らしい生活のペース､ 睡眠､ 食生活など16項目から外来が良いと評価し､ 一方で４名





The purpose of this study was to clarify how outpatients with cancer regard life under a long-term
chemotherapy, and obtain suggestions on a nursing practice that supports long-term treatment in cancer
patients. A survey was conducted, using a self-administered questionnaire in which 96 outpatients with cancer
undergoing chemotherapy participated. There were 77 (80.2％) respondents who provided valid responses.
As a result, when asked about their daily life activities that are affected by the treatment, 50 (73.5％)
respondents in bad health condition and 38 (59.4％) others in good condition said they had difficulty to go
out, do domestic duties, and work due to fatigue. On the other hand, 33 (58.9％) respondents reported that,
though the treatment didn't affected their daily life, they didn't perform their activities (go out, work,
their hobbies,…) anytime. About the place of chemotherapy, 60 (94.0％) respondents thought that outpatient
chemotherapy was preferable when considering the pace of life, sleep quality, and eating habits (16/23
items), whereas ４ (6.0％) respondents suggested that inpatient cancer treatment is preferable in terms of
security and symptoms management (６/23 items).
Findings from this study suggest that efficient management of cancer symptoms, helping cancer patient to
recognize changes in treatment side effects and one's physical condition, and providing support that helps
cancer patient construct his/her life, can contribute to improving cancer patient's life and make outpatient
long-term cancer chemotherapy more acceptable.
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であり､ 多くの者が外出 (24名) や食事 (23名)､
家事 (13名)､ 仕事 (12名) に支障を感じていた
(図２)｡ 支障となる原因として､ 疲れやすさ (26
名)､ だるさ (25名)､ 食欲不振 (17名)､ 痛み (15
名) があった (図３)｡
体調が悪い時の生活の支障について､ ２つ以上







(59.4％) であり､ 外出 (15名)､ 仕事と食事
(10名) などに支障を感じていた (図４)｡ 生活
の支障となる原因として､ 疲れやすさ (17名)
やだるさ (14名) があった (図５)｡ 体調が良
い時でも19名 (50.0％) が生活の支障が２つ以






あると回答し､ 外出 (15名) や仕事 (13名)､
趣味 (11名) などを控えていた｡ そのうち14名
(42.4％) は控えていることが２つ以上あると
回答していた (図６)｡



































































































































































































































































































































































































































19名 (59.4％) であり､ 体調が最低となる日が
２日間以上持続し体調も回復しなかった者は４
名 (12.5％) であった｡ 最近の体調について､
初めて点滴治療をした頃の体調と比べて１名が















結果を分析した (図10)｡ ｢入院が良い｣ と回答
したのは４名 (5.8％) であり､ ｢外来が良い｣





は､ 自分らしい生活のペース (50名)､ よく眠
れるかどうか (43名)､ 精神的な楽さ (43名)､




図８ 体調が最低となる日 (ｎ＝48) 図９ 体調が最低となる日の持続期間 (ｎ＝22)
ᴦ≮㑆㓒 1ㅳ㑆 2ㅳ㑆એ਄
ੱᢙ 02 ฬ 39ฬ
ᐔဋᐕ㦂 0.85 r11.8㧔32㨪81㧕 63.3r9.61㧔40㨪79㧕







































































































































































































































うか｣､ ｢精神的な楽さ｣､ ｢食生活｣､ ｢家族にか
ける負担｣ など16項目において外来治療が良い















































































すさ､ だるさ､ 食欲不振などを原因に､ 体調が
悪い時に50名 (73.5％) が､ 体調に良い時にも
38名 (59.4％) が､ 外出や家事､ 仕事などに支
障を感じており､ また､ 生活の中で支障を感じ








隔２週間以上の場合は､ 28名 (87.5％) が治療
後１週間以内に体調が最低となっていた｡
３) 治療場所について､ ｢入院が良い｣ と回答
したのは69 名のうち４名 (5.8％) であり､
｢外来が良い｣ と回答したのは60名 (87.0％)
であった｡ その理由を項目別に見ると､ 安心感
(30名) や症状への対応 (28名) など６項目に
おいて ｢入院の方が良い｣ と回答した者が多く､
自分らしい生活のペース (50名)､ よく眠れる
かどうか (43名)､ 精神的な楽さ (43名)､ 食生
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